






Study of Educational Methods Designed to Increase Student Understanding 
at the Assessment steps of their Nursing Process
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Abstract
　The present study was done for the purpose of examining the effectiveness of educational 
methods in a course of Nursing Process practice, and to analyze the factors influencing the 
students' understanding of their assessment steps. The subjects were second-year students 
at  "A" Nursing school, and were studied over a period of three consecutive academic years 
from 1998 to 2000. The method involved student self-evaluations and questionnaires, followed 
by a statistical analysis of the diﬀ erences between each of the three years, with respect to the 
students' understanding of the assessment itself, their attitude to studying, and their evaluation 
of their instructors. The results were as follows: 1.Four questionnaire items of the students' 
understanding of the assessment in 1999 were signiﬁ cantly higher than these items in1998. And 
one questionnaire item in 2000 was the assessment found to differ significantly higher than 
these items in 1999. 2.All three of the questions of students' attitude toward their studies in 1999 
showed signiﬁ cantly higher than 1998. 3. Student's evaluation was not found to diﬀ er signiﬁ cantly 
between the classes of 1998 and 1999 by their evaluation of the instructor. 4. Students indicated 
that they found instruction time to be insufficient. This indicated a need for new lectures, 
common spaces for them to share information, and other such measures in the future.
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１期間 H10/10/12～H11/２/１ H11/10/12～H12/１/14 平成 12/６/19～７/16
２１Ｇの人数 ４～６人 ５～６人 ５～６人
３教員数 ５人 ３人 ３人










































































































































































































5 4 3 2 1
人数 （％）
自己学習
10 0 （0） 4 （16） 9 （36） 10 （40） 2 （8）
*
11 1 （3） 6 （24） 19 （63） 4 （13） 0 （0） *
 
*
12 0 （0） 11 （36） 17 （55） 3 （9） 0 （0）
グループ学習への参加
10 3 （12） 10 （40） 8 （32） 4 （16） 0 （0）
* *
11 9 （30） 18 （60） 3 （10） 0 （0） 0 （0）
12 10 （32） 9 （29） 11 （36） 1 （3） 0 （0）
全体討議への参加
10 1 （4） 6 （24） 11 （44） 7 （28） 0 （0）
* *
11 7 （24） 12 （40） 9 （30） 1 （3） 1 （3）
















































































































































はい どちらともいえない いいえ NA
人数（％）
言い合える雰囲気を作った
10 10 （43） 10 （43） 3 （13）
11 15 （50） 12 （40） 3 （10）
12 13 （42） 16 （52） 2 （6）
気づかせてくれた
10 15 （65） 6 （26） 2 （9）
11 17 （57） 10 （33） 3 （10） *
12 27 （87） 4 （13） 0 （0）
* *
判断の基準の提示があった
10 14 （61） 8 （35） 0 （0） 1
11 22 （73） 8 （27） 0 （0）
12 20 （65） 11 （35） 0 （0）
判断の承認があった
10 16 （70） 6 （26） 1 （4）
11 23 （77） 6 （20） 1 （3）
12 27 （87） 4 （13） 0 （0）
方向修正があった
10 17 （74） 3 （13） 2 （9） 1
11 24 （80） 5 （17） 1 （3） *
12 30 （97） 1  （3） 0 （0）
理解できる説明があった
10 14 （61） 9 （39） 0 （0）
11 11 （37） 17 （53） 2 （9）
* *
12 23 （74） 8 （26） 0 （0）
努力を認めた
10 15 （65） 6 （26） 2 （9）
11 20 （67） 7 （23） 2 （7） 1 * *
12 30 （97） 1  （3） 0 （0）
* *
授業時間は十分だった
10 3 （13） 11 （48） 9 （39）
*
11 14 （47） 9 （29） 7 （23）
* * *
12 2 （7） 10 （32） 19 （61）















































自己学習の必要性・重要性 9 23 12
自己学習不足 2 10???????
グループワークで理解が深まった，視野が広まった 5 8 5
協力できた 6 7 1
難しさがあった 1 3???????














１人でやらなければならず不安，がんばりたい 4 4 5
実習に生かしたい 7 8 10
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